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of the foundation of]IIT
Masahiro SAITO*,WIasaru OHTA**,Yasunott NEJOH半*キ,Katsuyoshi SHINYAMA*本*ホ,
Kenichi FuKUSHIキ・学十■,Toshie TuKIDATE*半*半*キ,Yutaka WAKOH*半**■キ*,
Haruo UcHIYAMA*ホ・*****and Kozo TAKAHASHI*料キ*半料*
Abstract
Ten years have passed since the open shool of HachinOhe lnstitute of TechnO10gy(HIT)
started and,this year,which is the 30th anniversary year of its foundation,an the departments
participated in the open school for the nrst tilne  The ailns of the open school are to lnake open
the information of HIT,exchange the ideas,understand each other and contribute to culture and
industry in the conlrnunity  The open school would be the best way to achieve these ailns
This year the open school is characterized by these pointsi first,all the courses are opened as
the 30th anniversary of the fOundation of HIT, secondly they are extended from 」uly tO
November and thirdly those、vho take courses are asked to pay part of the expense  Each
course has the unique content of each development  There are three practices of IT (informa―
tion technology),t、vo are given by speech, one includes competition and one is about a sport
As a result,all the courses have inet the needs and expectations of the co11lmunity and received
a favorable response,which has given the rnembers Of HIT great satisfactiOn  According to the
questionnaire,most people approve of the courses,、|アhile they ask that the open school should be
extended to another places, to longer period and to higher level  The open school not only
contributes to the understanding and the development of HIT but also to the pregress of the
culture and industry in the northern Tohoku district
【9υ ωοrtrsi open school,culture,30th anniversary,HIT
1.はじめ に
藤 正 博*。太 田





































































































































































































































































































































]も:ZU-lЬ:4∪ 201 ノヽ ソコンを便つてみよう ツくソコンを起動できる。デスクトップがわかる













































































































































































































































































































































































































































































































































































山本 忠 中国語の学習法 初心者を主に対象として,中国語の効果的な勉強法を紹介
バトミントンを楽しみながらストレ




8月6日 10小林 繁吉 ドイツ語の言語構造を探る
9月7日 13佐藤 手織 心理学から見た認知の仕組み
9月8日 12山本 忠 中国語の学習法
9月14, 22, 23, 28, 29日11勝村 靖男 バ トミントンで体力維持・増進
10月19, 25日 10高野 邦夫 現代の教育を考える
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であった。
講座会場については,小林担当の講座のみ八
戸市公民館 (公会堂)で開催され,他の講座は
すべて本学で行われたが,可能な限り多くの市
民に聴講できるようにするためにも,本学を会
場にするよりは,八戸の中心街に会場を設ける
ほうが受講者にとっては便利かもしれない。特
八戸工業大学紀要 第22巻
写真1 講座風景
に休日は,バスの便数が少ないこともあり,草
を運転できない人たちにとってバスで本学を訪
れることは不便である。このような制約のため
受講をあきらめざるを得ない, という事態を避
けるためにも,できれば中心街での開催が望ま
しいと考えられる。
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